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 N 遅れている  他大学並み  進んでいる 平均値 
設置形態    n.s.   * 
 国立 37 0.0 8.1 37.8 43.2 10.8 3.57 
 公立 40 2.5 15.0 32.5 37.5 12.5 3.43 
 私立 185 2.7 20.0 41.1 32.4 3.8 3.15 
学部数    +   n.s. 
 1学部 90 4.4 24.4 27.8 36.7 6.7 3.17 
 2~3学部 86 1.2 14.0 50.0 21.4 3.5 3.22 
 4学部以上 80 1.3 13.8 40.0 37.5 7.5 3.36 
第1学年入学者数    n.s.   + 
 250人以下 90 5.6 21.1 36.7 31.1 5.6 3.10 
 251~750人 80 1.3 20.0 37.5 35.0 6.3 3.25 
 751人以上 89 0.0 12.4 42.7 38.2 6.7 3.39 
設置年    +   + 
 1950年以前 71 0.0 12.7 40.8 33.8 12.7 3.46 
 1951~1990年 83 1.2 15.7 43.4 36.1 3.6 3.25 
 1991年以降 90 5.6 23.3 31.1 36.7 3.3 3.09 
立地条件    n.s.   n.s. 
 三大都市圏 78 1.3 11.5 41.0 41.0 5.1 3.37 
 都市圏 78 1.3 24.4 30.8 35.9 7.7 3.24 
 それ以外の地域 105 3.8 16.2 44.8 29.5 5.7 3.17 
学生の学力    ***   *** 
 低め 70 5.7 32.9 30.0 27.1 4.3 2.91 
 平均程度 110 0.9 15.5 50.9 30.9 1.8 3.17 














































































おおいに問題である ある程度問題である あまり問題ではない ほとんど問題ではない 
2.27 2.26 2.19 





















































































実施を予定していない 実施に向けて検討中 一部の学部・学科で実施済み 全学で実施済み 
3.72 3.52 
3.27 3.19 3.08 
2.85 
2.5 2.34 





































































































































反対 （反対寄り） どちらとも言えない （賛成寄り） 賛成 
4.53 4.47 
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ほとんど意識していない あまり意識していない 
やや意識している とても意識している 
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ほとんど関心がない あまり関心がない やや関心がある とても関心がある 
9 58 150 25 
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ボトムアップ （ボトムアップ寄り） （トップダウン寄り） トップダウン 
43 128 55 13 
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This paper analyzes what makes presidents of Japanese universities think 
they are advanced in educational reforms, through the result of a questionnaire 
survey implemented in 2013. The independent variables are: 1) traits of universities, 
2) circumstances of universities, 3) actual progresses of reforms, 4) presidents’ 
opinions of the reform trend, and 5) the management style of each university.  The 
multipleregression analysis reveals that the actual progresses of reforms has the 
most influence on presidents’ thoughts, but the specific contents of the reforms differ 
according to the sections of universities.      
